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Das Subjekt als moralische Person. Zu Husserls
spaten Reflexionen beziiglich des Personenbegriffs
Sebastian Luft
Abstract
In this essay, I will attempt a systematic reconstruction of the general shape of Husserl's late
philosophy, insofar as it centers on the concept of personhood. The systematic concatenation
of this and other themes in Husserl's late work- the method of epoche and reduction, ethics,
personhood, and teleology - has only recently begun to be explored in Husserl scholarship,
and this article is a modest contribution to the further elucidation of their mutual relationship. One of the most striking results of this reconstructive analysis is Husserl's final concept
of "person", which goes beyond the traditional distinctions, such as "heart" and "mind" or
"reason" and "emotion". For Husser) to conceive of the subject as moral person implies, then,
the demand to not only conduct oneself morally (in a novel sense of "moral"), but also to
have an ethical view of the world as a world that bears meaning and harbors values despite its
apparent absurdities.

Einleitung: Der systematische Zusammenhang von Philosophie und
Moralitat
Philosophie zu betreiben ist fur Husser! aus zutiefst ethischen Grunden motiviert.
Philosophie, und damit einhergehend wahre Wissenschaft, sind somit - mit Fichte zu reden, der Husser! tief beeindruckte - eine ,Anleitung zum seligen Leben",
beziehungsweise umgekehrt, die moralische Aufgabe des Menschen ist von tiefsten Grunden aus auf Wissenschaft und Philosophie angelegt. Dabei ist die Arbeitsteilung dergestalt, class Wissenschaft Wahrheit erbringt, Philosophie dagegen
Rechenschaft. Beide, Wahrheit wie Rechenschaft, sind fur Husser! damit fundamentale moralische Kategorien. Das heiEt aber, nicht nur der Wissenschaftler oder die
Philosophin sind ethisch; im Gegenteil, sie konnen erst ihre wahre Funktion erfullen, wenn sie die universale menschliche Aufgabe i.ibernehmen, Wahrheit und
Rechtfertigung zu erbringen, hierbei jedoch nicht im Bezug auf das isolierte Individuum, sondern fur die Menschheit und in Endgi.iltigkeit, auch wenn dies ein im
Unendlichen liegendes Ziel ist. Es ist dies, was sie zu moralischen Personen
macht; d.h., sie werden moralisch, insofem sie als Wissenschaftler oder Philosophen dieser ihrer Berufung folgen, eine Berufung, deren Inhalt zwar schon vorgezeichnet ist - Wahrheit und Rechtfertigung -, die aber ein existentielles Moment
des Horens eines solchen Rufes voraussetzt. D amit sind sie aber nur als Spezia!faU
der moralischen Person anzusehen. All die bekannten Texte - vor allem diejeni-
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gen im Umkreis der Krisis-Schrift, aber auch schon mehr als ein Jahrzehnt friiher 1
-, in denen Husserl von der Aufgabe der Philosophen als den ,Funktionaren der
Menschheit"2 spricht, sind daher nur aus der Tiife des menschlichen Wesens als
moralischer Person zu verstehen und hangen ohne diese sie unterbauenden ethischen Reflexionen in der Luft. Insofern erweist sich Husserls Theorie der moralischen Person als der Dreh- und Angelpunkt dieser wissenschaftsethischen Formulierungen. Dariiber hinaus bilden sie ein unsichtbares Gravitationszentrum des
Husserlschen Verstandnisses von Subjektivitat im Allgemeinen, was in der Rezeption seiner Schriften zu zahlreichen Missverstandnissen gefuhrt hat. Es ist daher
unerlasslich und fur das Gesamtverstiindnis Husserls von zentraler Bedeutung,
seine Theorie des Subjekts als moralischer Person systematisch zu entwickeln; dies
kann bier jedoch nur in Ansatzen geleistet werden.
Im Folgenden soli sich demnach vor allem zeigen, wie diese bekannten Aussagen Husserls, die sein Wissenschaftsethos artikulieren und die ibm oft den Ruf
des ,Elitaren' oder des ,kalten Rationalisten' eingetragen haben, nur aus seinen
ethisch-moralischen Refle.xionen zu verstehen sind, die sich urn den Personenbegriff
in seinem spateren moralphilosophischen Denken kristallisieren. Ohne diese
,Unterfutterung' werden Husserls ansonsten eher thesenartige Behauptungen
missverstandlich, wenn nicht sogar ins Groteske verzerrt. Nur eine Explikation
des reichhaltigen Personenbegriffs in Husserls reifer Phase kann ein adaquates
Bild sowohl von seiner Sicht der Aufgabe der Philosophie geben als auch seine
phanomenologische Ethik und Anthropologie verstandlich machen sowie an den
rechten systematischen Ort in seinem Denken riicken. Vorliegender Beitrag versteht sich damit als ein weiterer Mosaikstein beziiglich des Husserlschen Personenbegriffs, der nunmehr urn die moralische Dimension erweitert wird. 3 Alles,
was Husserl zu diesem Begriff sagt, auch das scheinbar ,nur' Erkenntnistheoretische, ist von bier her zu verstehen und systematisch aufzurollen.
Wie bereits angedeutet, ist Husserls philosophisches Hauptanliegen die
Grundlegung eines moralischen Lebens in der Welt; hierin besteht fur ihn die
Hauptsache und die Kardinalaufgabe der Philosophi~. Wie sich alles andere versteht und fugen soli, darunter die gesamtmenschheitliche Rolle von Philosophie
und Wissenschaft im Allgemeinen, folgt diesem Grundanliegen. Bis heute ist das

2

3

Vgl. Hua 25 (v.a. die so genannten Kaizo-Artikel) und Hua 37.
Hua 6, 15.
Vgl. auch Luft, Sebastian: Husser/'s Concept ofthe ,,Transcendental Person". Another Look at the
Husserl-Heidegger Relationship, in: International Journal of Philosophical Studies 13/2
(2005), 141-177, worin der Verfasser den Begriff der ,transzendentalen Person", der in den
spaten Manuskripten im Umkreis der Reduktionsproblematik auftaucht (v.a. Hua 34), zu
interpretieren versucht. Vgl. zum Husserlschen Personenbegriff und Personalismus auch
Melle, Ullrich : Husserls personalistische Ethik, in: Cenci, Beatrice; Gigliotti, Gianna (Hrsg.):
Fenomenologia della Ragion Pratica, Neapel 2004, 327-355. Eine systematische Monographie zum Husserlschen Personenbegriff gibt es noch nicht, soli aber in der sich in Arbeit
befindenden Dissertation von Colin Hahn (Marquette University) geliefert werden.
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Husserlbild allerdings gepragt von Husser! dem Mathematiker, dem strengen
Wissenschaftler, dem Philosophen mit dem Ideal des ,unbeteiligten Zuschauers'.
Diese Untersuchung ist ein Versuch, diese falschen Auffassungen zu korrigieren.
Husserl - zumindest seiner Selbstinterpretation nach - nimmt in Wahrheit eine
eigentiimliche Stellung zwischen Rationalismus und Emotionalismus, Vernunftkritik und Existentialismus ein. In der Tat gibt es auch bei Husserl existentialistische Elemente, obwohl er die dem Existentialismus zugetane Jugendbewegung',
die er urn sich herum wahrnahm, ablehnte, aber auch dies nicht etwa wegen seines vorgeriickten Alters, sondern aus prinzipiellen Grunden. Denn die Anerkennung des Faktums der menschlichen Existenz und der darin allzeit moglichen
Schicksalsschlage ist nur der Anfang der philosophischen Bemiihung urn Rechtfertigung des eigenen Lebens im Kontext des Ganzen.
Wie immer man sich zu Husserls Sicht der moralischen Person stellt, naiv oder
unreflektiert ist sie in jedem Fall nicht. Das heiat nun nicht, class dieses Husserlsche Ideal eines ,emotiven Rationalismus' letztlich vollstandig iiberzeugend sein
muss, noch class das Gesamtbild von Husserls Theorie vollstandig koharent ist.
Es mag am Ende sein, class Husser! sich doch mehr auf der Seite des Rationalismus verorten lasst und class die genannte Kritik, derzufolge Husser! das Individuum zugunsten der philosophia perennis vernachlassigt, am Ende doch stichhaltig
ist. Dennoch ist zu betonen, class Husser! seine eigene Theorie keineswegs als widerspriichlich ansah, auch wenn er die voile Ausarbeitung derselben schuldig
blieb. Wenn dieser Beitrag denn etwas leisten soli, dann doch wenigstens die
hermeneutische Aufgabe, Husserls Konzeption so klar wie moglich darzulegen
und so stark wie moglich zu machen. Zu diesem Zweck werden hier Husserls Reflektionen zur moralischen Person in den groaeren Kontext seines Denkens gestellt und vor allem diejenigen Aspekte betont, mit denen er die bislang weniger
rezipierte ,emotive' Seite hervorhebt. Ob letztlich das Gesamtbild Husserls ein
harmonisches ist, oder ob nicht doch diese von seinem unveroffentlichten Nachlass selektierten Texte eine Tendenz verraten, die sich nicht ins ,Standardbild' einfugen lasst, muss letztlich dem Leser iiberlassen werden. In jedem Fall aber verdienen diese ,anderen' Passagen es, zur Kenntnis genommen zu werden, urn den
Gesamtumfang des Husserlschen Denkens zu erkennen. Wie so oft pdisentiert
Husser! in seinen privaten Forschungsnotizen einen, wie Donn Welton es nennt,
"anderen Husserl" 4 , der aber doch nicht in volliger ,Ichspaltung' mit dem ,bekannten' stehen kann, will man Husser! nicht eine philosophische Schizophrenie
unterstellen. Aber auch hier unterteilen sich die N achlasstexte in solche, in den en Husser! wirklich nur (wie er es selbst nennt) ,ungeheuerliche' Gedankenexperimente anstellt, und dann wieder diejenigen, wo er sein ,offizielles' Urteil doch
klar revidiert und weiterfuhrende Oberlegungen anstellt, mit denen er wirklichen

4

So der Buchtitel von Welton, Donn: The Other Husser!. The Horizons of Transcendental Phenomenology, Bloomington 2000.
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Fortschritt erzielt. Es sind die Letzteren, die fur den vorliegenden Zusammenhang von Interesse sind und die daher zu Wort kommen sollen.

1.

Husserls friihe Ethik: die Idee einer Ethik als Wissenschafi. Der weiterfiihrende Ansatz: die Person und ihre Berufung

Der Kern von Husserls Spatphilosophie, sofern sie das Gesamtbild angeht, als
zentriert urn die moralische Person, wird wiederum aus der Selbstkritik an seinem
friiheren ethischen Ansatz verstandlich, der dementsprechend von Ullrich Melle
als ,Vorkriegsethik" 5 bezeichnet wurde. Dieser ist ma!Sgeblich von Brentano beeinflusst. 6 Ausgehend von dessen Idee einer Analogie von Log£k und Ethik - entsprechend der Unterscheidung von ,Verstand" einerseits und ,Herz" oder ,Gemiit" andererseits - entwickelt Husser! in seinen friihen ethischen Vorlesungen
eine der formalen Logik parallele formale EthikJ Wohingegen das Analogienparadigma von Brentano stammt, ist Husserls Behandlung dieses Themas doch
weitaus komplexer sowie die sich daraus ergebenden ,Parallel-Logiken" urn ein
vielfaches ,wissenschaftlicher" als bei Brentano. Wie so oft sind fur Husserl die
Ankniipfungspunkte an andere Theorien vollkommen formal und freiziigig, und
sobald er seine eigenen Reflexionen beginnt, werden die Dinge - durchaus
selbstverschuldet - sehr schnell sehr kompliziert.
Diese von Brentano iibernommene formale Ethik ist nun bei Husser! wiederum, hier aber bereits iiber Brentano hinausgehend, zweigeteilt - den Gemiitsfunktionen Fiihlen und Wollen entsprechend - in eine formale Axiologie und
formale Praktologie. 8 Hier werden der formalen Logik analoge Gesetze formuliert, die zum Teil der Logik entsprechen (Gesetze der Konsequenz oder der Ab5

6

7

8

So Ullrich Melle in Objektivierende und nicht-objektivierende Akte, in: Ijsseling, Samuel
(Hrsg.): Husserl-Ausgabe und Husserl-Forschung, Dordrecht 1990, 35-49.
Vgl. Brentano, Franz: Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis, Leipzig 1934, worauf sich Husserls
Ausfuhrungen berufen. Husser! weicht allerdings bereits in dieser friihen Phase in wesentlichen Sti.icken von Brentano ab, wie hier allerdings nicht im Detail gezeigt werden kann.
Vgl. hierzu aber Peucker, Henning: From Logic to the Person. An Introduction to Edmund
Husser/'s Ethics, in: The Review of Metaphysics 62 (2008), 723-741. AuBerdem : Peucker,
Henning: Einleitung des Herausgebers, in: Hua 37, XIII-XLV.
V gl. Melle, Objektivierende und nicht-objektierende Akte. W enn man einerseits moglicherweise
eine , dritte" Phase von Husserls Ethik - der sogenannten ,Liebesethik" - unterscheiden
kann (vgl. Melle, Husserls personalistische Ethik), so kann man auf der anderen Seite des
Spektrums vielleicht sogar eine ,Proto-Phase" einraumen, sofern Husser! schon vor 1900
in seiner friihen Privatdozentenzeit Vorlesungen zur Ethik (,Von der Freiheit des Willens") hielt, von denen aber nur noch Fragmente existieren (vgl. Dok. 1, 20) und i.iber deren Inhalt man freilich nur spekulieren kann. Laut einer mi.indlichen Mitteilung von Karl
Schuhmann an den Verf. kann es fur die Nichtexistenz dieser T exte - angesichts der Tatsache, class Husser! seine Manuskripte ansonsten peinlichst genau aufbewahrte - nur eine
plausible Erkliirung geben, namlich die, class sie von Husser! selbst vernichtet wurden.
Uber mogliche Griinde hierfur soil jedoch an dieser Stelle nicht spekuliert werden.
Vgl. Hua. 28, XX.
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sorption), zum Teil aber eigenstandig sind, d.h. in der formalen Logik nicht existieren. So gibt es zum Beispiel in der formalen Axiologie das der formalen Logik
entsprechende Gesetz des ,ausgeschlossenen Vierten ", da es in der Wertsphare anders als in der Logik, wo es lediglich die Kategorien ,wahr" und ,falsch" gibt,
tertium non datur- eben neben Wert und Unwert auch Wertneutrales gibt, die sogenannten Adiaphora, quartum non datur. Die formale Ethik formuliert also Wert-,
Wellens- und Fi.ihlungsgesetze, nach denen man logisch korrekt handeln soli,
sowie deren Inhalte (Werte). Anders als so zu handeln ware ,irrational' und damit
ethisch verwerflich. Diese kurze Zusammenfassung bezeichnet jedoch ein komplexes Programm, das Husser! groBe Mi.ihe kostet und in seinem Umfang beachtlich ist.
Der Anspruch des friihen Husser! war hoch: Er glaubte, fur die Ethik das zu
leisten, was zweitausend Jahre zuvor Aristoteles fur die Logik vollbracht hatte.
Umso erstaunlicher ist, class er in seiner sogenannten ,Nachkriegslogik"9 diesen
Ansatz stillschweigend aufgibt oder - schwacher formuliert - zumindest nicht
mehr auf ihn rekurriert. In der Tat ist der Begriff ,Nachkriegslogik" gut gewahlt,
denn Husser! erlitt im Krieg selbst einschneidende personliche Verluste, die einen nicht zu unterschatzenden, tiefgreifenden Einfluss auf sein Philosophieren
hatten. 10 Dieser friihere, von Brentano angeregte Ansatz wurde also zuri.ickgelassen, nicht etwa, weil er ,falsch' ware, wie ja auch Aristoteles' Logik keineswegs
,falsch' sein kann, sondern weil der Ansatz unangemessen ist bzw. dem eigentlichen ethischen Akteur - der menschlichen Person - nicht gerecht wird. Die
Gri.inde fur diese Selbstkorrektur nun sind wichtig und geben den Hinweis auf
die folgende Fragerichtung: Was also bleibt bei der fri.iheren Ethik unberi.icksichtigt? Husser! schreibt in einem bemerkenswerten, weil sowohl selbstkritischen wie
weiterfuhrenden Manuskript aus den fri.ihen zwanziger Jahren (die folgenden Zitate starnmen aus demselben Zeitraum):
Diese ganze Ethik des hochsten praktischen Gutes, so wie sie von Brentano abgeleitet
wurde und von mir in wesentlichen Ziigen angenommen, kann nicht das letzte Wort
sein. Es bedarf wesentlicher Begrenzungen! Beruf und innerer Ruf kommen dabei nicht
zu ihrem wirklichen Rechte. Es gibt ein unbedingtes ,Du sollst und musst!", das sich an
die Person wendet, und das fur den, der diese absolute Affektion erfahrt, einer rationa-

V gl. Melle, Edmund Husser!: From Reason to Love, in: Drummond, John J.; Embree, Lester
(Hrsg.): Phenomenological Approaches to Moral Philosophy. A Handbook, Dordrecht/ Boston/ London 2002, 229-248. Vgl. zudem Melle, Husserls personalistische Ethik, wo
dieser den Begriff ebenfalls verwendet.
10 Abgesehen von der finanziellen Misere, die sich Husser! durch geplatzte Kriegsanleihen
zuzog, veri or er im 1. W eltkrieg seinen jiingeren Sohn Wolfgang; sein alterer Sohn Gerhart wurde schwer verletzt (seine Tochter Elisabeth diente auch als Krankenschwester an
der Front) und nicht zuletzt fielen einige seiner besten Schuler, so etwa Jean Hering oder
Adolf Reinach, fur den er sogar eine Totenanzeige veroffentlichte (vgl. Dok. 1, 20). Vgl.
hierzu auch Husserls ,existenzielle" Aussagen amEnde dieses Aufsatzes.

9
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len Begriindung nicht unterliegt und in der rechtmaf~igen Bindung von ihr nicht abhangig ist. Diese geht aller rationalen Auseinanderlegung, selbst wo sie m oglich ist, vorher. 1 1

Dieser Text markiert die Einsicht, die von der friiheren formalen Ethik zur Ethik
der personlichen Berufung (, Vokationsethik') fuhrt. Das after wiederkehrende
Beispiel bier ist die - i.ibrigens von Husserls Schiller Moritz Geiger ins Gesprach
gebrachte 12 - Mutter, die zaudert, ihren Sohn im Kriegsfalle ins Feld ziehen zu
lassen. Zwar milsste sie nach axiologischen Gesichtspunkten eindeutig ihr Kind
dem Vaterland opfern - denn nach objektivem Gesichtspunkt ,wiegt' ein Yolk
nati.irlich (rein quantitativ betrachtet) mehr als ein Individuum -, aber sie wi.irde
solch eine Erwagung niemals akzeptieren, weil ihr Kind fur sie ein absoluter Wert
ist (und damit auch untrennbar verbunden mit ihrem eigenen Schicksal). Sie
wi.irde also in die rationale Argumentation, ,selbst wo sie moglich ist", gar nicht
erst eintreten. Der Wert des Kindes ist fur sie nicht verhandelbar. Damit ist also
ein Widerspruch konstatiert: die auf Emotionen beruhende Entscheidung der
Mutter, die einem kategorischen , Du musst" (bzw. ,darfst nicht [Dein Kind in
den Krieg ziehen lassen]") gehorcht einerseits, unci der auf Vernunft beruhende
Anspruch des Vaterlands andererseits, zu dem man zwar auch eine bestimmte
emotionale Bindung haben mag, die aber niemals die zum eigenen Kind i.ibersteigt. Beziehungsweise ist die Frage nach der ,Liebe zum Vaterland" nicht ausschlaggebend fur die Verpflichtungen ihm gegenilber. Wenn Husserl also dem
,Rasonnieren' der Mutter Recht gibt, was im Ubrigen auch gar nicht ,rational' ist
(sondern vermutlich hochst emotional), so kann man fragen, ob er damit nicht
das Ideal einer auf Vernunft unci Logik beruhenden Ethik aufgibt. Erweist sich
der scheinbare Rationalist Husserl am Ende doch als Emotivist? Es sind diese
Fragen, die zum Kern des Husserlschen Personenbegriffs fuhren.
Wie aus den Kaizo-Artikeln der 20er Jahre bekannt, stellt Husserl seine spate
Ethik unter das Programm der personlichen Erneuerung13 , konkret beeinflusst
vom Namen der japanischen Zeitschrift (Kaizo = jap. fur ,Erneuerung"), wenngleich der Begriff bei Husserl auch schon, v.a. in seiner Korrespondenz aus der
Zeit fri.iher fallt (unci man auch annehmen kann, class er in der Nachkriegszeit
allgemein gebrauchlich war). Was aber ist es, was erneuert werden soU? Von woher soli die Erneuerung kommen und wohin soli sie fiihren? Ausgangspunkt ist
der naiv dahinlebende Mensch, der sich nicht selbst inne seiende. Was diese Person nicht kennt, ist ihr wahres Wesen, das erfahren werden muss, cia our von
ihm die Erneuerung zur ,eigentlichen' Person ausgehen kann (urn es mit Heideg-

11

12
13

B I 21165b. Die im Folgenden zitierten Nachlasspassagen stammen aus Husserls Manuskripten aus den 20er Jahren; die einschlagigen Konvolute, die derzeit zur Veroffentlichung vorbereitet werden (hrsg. von Rochus Sowa und Thomas Vongehr) unter dem Titel
,Grenzprobleme der Phanomenologie", finden sich unter den Manuskriptsignaturen B I
21, A V 21 und A V 22.
Vgl. Hua 24, 419f.
Veroffentlicht in Hua 27.
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ger zu formulieren, wobei Husserls Antwort beziiglich einer eigentlichen Existenz von der Heideggerschen grundverschieden ist, wie im Folgenden klar wird).
Das naive Leben ist deswegen eben nicht von Grund auf ,erneuert', weil es seines
,absoluten ,Du sollst und Du musst'!" 14 nicht inne ist; es lebt ,uneingentlich'.
Die Frage ist nun, wie dieses Sich-seines-innersten-Wesens-Innewerden zustande
kommt - wenn man einmal ,das absolute ,Du sollst und Du musst'!" als innerstes Wesen iibersetzen darf; denn klar ist, class es sich hier nicht urn eine rationale Operation im Sinne der theoretischen Vernunft handeln kann.
Und hier riickt Husser! von seiner fiiiheren Intuition nicht ab: Was die Person
zur Person macht, ist nicht in erster Linie, class sie vernunftbegabt ist, sondern,
class sie Werte hat bzw. solche erfahren kann, und Werte zu erfahren ist Sache eines eigenen ,Organs', namlich des ,Gemiits", der Emotionen. Diejenige Emotion, die den absoluten Wert der Person erfahren kann, nennt Husserl ,Liebe".
Dieser Terminus hat bei Husser! keinen warmen ,New Age"-Beiklang, sondern ist
sehr prazise bestimmt in genau dem Sinne, class die Person wertrezeptiv, also
,liebesfahig" ist. So ergibt sich ein systematischer Zusammenhang zwischen Person, Ulert und absolutem Sollen:
Alles Handeln, alles Abzwecken ist auf Werte bezogen und zuletzt, sofern es
absolutes Handeln ist, auf absolute Werte, das sind Werte von Personen und fur
Personen. Schlieglich hat alles iiberhaupt nur Wert in Bezug auf Personen und
absoluten Wert mit Beziehung auf ihr absolutes Sollen. Alle Wertwahrheit ist auf
Personen bezogen, die sich in der Liebe zu ihnen vollenden, zur ,Vollkommenheit" emporsteigen. Das Leben im absoluten Sollen ist seliges Leben, nicht Leben im Genuss, sondern Leben im Geiste und in der Wahrheit.15
Dies Wert-Erfahren ist die Bedingung der Moglichkeit dafur, einen Ruf zu horen, der zur Erneuerung der Person auf-ruft:
Ein Besonderes ist aber, class das Ich nicht nur polare, zentrierende Innerlichkeit ist, dabei aus sich Sinn und Wert und Tat leistende Innerlichkeit, sondem class es auch individuelles Ich ist, das in all seinem Vorstellen, fuhlend Werten, Sich-Entscheiden noch ein
tiefstes Zentrum hat, das Zentrum jener Liebe im ausgezeichneten Sinne, das Ich, das in
dieser Liebe einem ,Ruf", einer ,Berufung" folgt, einem innersten Ruf, der die tiefste
Innerlichkeit, das innere Zentrum des Ich selbst trifft und zu neuartigen Entscheidungen, zu neuartigen ,Selbstverantwortungen", Selbstrechtfertigungen wird. Man kann
wohl sagen, das Rufende sind schon geahnte oder erschaute Werte. 16

Es ist nun hervorzuheben, class das lnnewerden des absoluten Sollens eminent
ethische Bedeutung hat, es ist geradezu die Bedingung der Moglichkeit des Ethischen: ,Mit dem Erwachen des Sinnes fur absolutes Sollen erwachst auch das
ethische Selbstbewusstsein." 17 Zusammengefasst geht es hier urn das absolute
14

Vgl. Anm. 11.

15
16

A V 21114b.
B I 21/54b.
A V 211117b.

17
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Sollen meiner selbst als Person, welches mein ,innerstes Ich" ausmacht. Das ethische Postulat ist also, dieses absolute Sollen zu wollen, d.h. es anzuerkennen und
mir aktiv anzueignen. Die Frage erhebt sich dann, wie ich davon iiberhaupt wissen kann. Diese ist aber dann gleichbedeutend mit der Frage - und hierin liegt
gerade die provokante These -, was dieses Personsein im Grunde ist. Was ist der
Kern der Person, den Husserl auch das ,zentrale Wesen" 18 der Person nennt? Was
ist das Grundprinzip des Menschseins? Husserls Antwort lautet: Selbsterhaltung,
was er auch als ,das universale ethische Streben" 19 bezeichnet. Selbsterhaltung
ware m.E. falsch verstanden, sofern es biologistisch aufgefasst wiirde; sie ist vielmehr eine deskriptiv-phanomenologisch aufgewiesene personalistische Kategorie,
die also leibliches und ,geistiges" Wesen gleichermaBen umfasst. Als Streben ist
Selbsterhaltung also selbst ein innerer Trieb, wie ja auch das Leben als intentionales im Tiefsten triebhaft ist (was bei Husserl unter dem Begriff Triebintentionalitiit firmiert). Der Trieb zur Selbsterhaltung ist aber, trotz dieser Betonung des
,Selbst", nicht solipsistisch gemeint, sondern motiviert durch ,Druck' von auBen.
Ich kann mich selbst nur angesichts des ,Getriebes und Geschiebes' der Umwelt
erhalten, in der ich bin, gegen die ich stoBe und die mich immer in irgendwelchen Kontexten fordert und Anspriiche stellt. Das Stichwort fur diesen Komplex
hier ist Situation.

2.

Der neue Personenbegriff: lch in der Situation, mich selbst erhaltend,
und die Welt als Wertewelt

Auch hier folgt Husserl seinen friiheren lntuitionen, als er Kant fur seinen Formalismus kritisierte, der das materiale ,Element' a priori von allen ethischen Reflexionen ausklammerte. 20 Diese ,materiale Komponente' ist nichts anderes als die
Situation, die ,materiale Sachlage', in der ich immer schon bin, die faktische Lebenswelt und ihre Verhaltnisse, die sie mir prasentiert in ihrer Widerspriichlichkeit
und intrinsischen Problembehaftetheit, ob ich sie anerkennen will oder nicht. Die
Welt driingt sich mir auf in ihrer Widerspriichlichkeit, welche ich erfahre in meiner
Situation, die sich von mir nicht trennen lasst. Yo soy yo y mi circunstancia, wie O rtega y Gassets beriihmtes Wort lautet, und in dieser Situation, in der ich und die
Welt sind, erwachsen mir als Wertewesen Dinge und Menschen als wert-voll. Diese wert-vollen Entitaten und ihre Wertqualitaten sind nicht das Ergebnis von Begriindungen oder eines nachkommenden ,Verniinftelns', sondern nur durch
,Wertblindheit' zu leugnende Fakten, die damit aber nicht bloBe Zufalligkeiten
sind, sondern auf ein materiales Apriori verweisen. ,Situation" ist also Husserls Begriff fur das material-apriorische Korrelat des Kantischen formalen Apriori. Dieses
18
19
20

A V 21/104b.
A V 211104b.
Hua 24, 40ff.
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materiale Apriori wird mir bewusst als ,Du sollst und Du musst!"; als apriorisches
ist es ,notwendig', aber als materiales ist es eben nicht ,universal', sondem gerade
,fur mich'.
Das ist auch der Sinn des Beispiels von der Mutter, fur die das Kind einen absoluten Wert darstellt. Das Beispiel ist nicht normativ zu verstehen, dergestalt,
class jede Mutter ihr Kind iiber alles stellen sol!, sondern die Mutter steht beispielhaft fur jemanden, der in die Situation gestellt ist, in der ihm ein Konflikt allererst
erwachst. Die Situation des Krieges mit seinem Grauen und seiner Tragik bringt
die Mutter allererst vor eine Wahl, worin sie erstmals ihr wahres Wesen, ihr inneres Selbst und ihr absolutes Sollen erfahren kann. Die Situation erst bringt sie mit
ihrem inneren Selbst konkret und explizit in Verbindung, ein Selbst, das sie vordem schon vollzog (das Muttersein), aber implizit oder ,naiv'. Durch die au!Sergewohnliche Situation, in der sie vor der Wahl steht, erwdchst ihr erst ein Innewerden ihrer selbst und die unerschiitterliche Gewissheit, nur so entscheiden und
handeln zu konnen, nur sound aufkeinen Fall anders. Aber sie kame nicht darauf,
diese innere Gewissheit anderen anzumuten; denn der Gewissenskonflikt hebt
sie gerade aus der Masse der anderen Eltern heraus.
Das meint also der Begriff Selbsterhaltung: der eigenen inneren Berufung und
dem Ruf folgen, der Ruf, der nicht vom Schicksal bzw. vom Gewissen her ertont,
wie es Heidegger behaupten wiirde, sondern von Werten her, von der Welt als
Werte-Welt, die im Prinzip standig ruft, deren Ruf mich aber nicht erreicht, solange ich naiv-alltaglich dahinlebe. Daher besteht ein eigenstandiges ethisches
Ideal darin, diesen Ruf zu erhoren, fur ihn offen zu sein. Das Ich ist ,freies Ich,
sofern es dem gehorten Ruf folgen oder die Nachfolge verweigern oder auch auf
sie bloB nicht hinhoren (weghoren, wegsehen) kann"21 • Mit dem Horen des Rufs
steht und fallt also das eigene Selbst der Mutter, denn mit dem Schicksal ihres
Sohnes ist ihr eigenes untrennbar verbunden. ,;t/ie er sich an mich verschwendet,
bin ich mir ein wertes Ich. Hatte er sich weggewendet, augenblicks verlor' ich
mich", wie man vielleicht Goethes Verschmelzungserlebnis zwischen Hatem und
Suleika aus dem West-Ostlichen Divan abwandeln darf. 22 Es handelt sich aber im
Fall des vorstehenden Beispiels nicht urn eine romantische Symbiose, sondern
21

B I 21/SSa/ b. Auch wenn diese und ahnliche Passagen bei Husser! manchen Leser an Heidegger erinnern mogen (obwohl sie notabene einige Jahre vor Sein und Zeit entstanden
sind), sind die Differenzen dennoch deutlich: Das Horen der Stimme des Gewissens bei
Heidegger fuhrt gerade von der Welt weg und hin zur eigentlichen Existenz, worin das
Dasein fur die ,Stimme des Freundes" (vgl. Heidegger, Martin: Sein und Zeit, Tiibingen
1993, § 34, v.a. 162-66) offen ist. Fiir Husser! ist die Welt intrinsisch eine Wertewelt, d.h.
das Horen des Rufes der Welt ist die rechte und adaquate Weise, auf den Ruf zu reagieren.
Das hat nichts mit eigentlicher Existenz zu tun, die sich vom ,Man" abgrenzt, sondern die
eigentliche Existenz besteht fur Husser! darin, sich in die Welt zu begeben als Wir-Welt.
Die Welt als - mit Heidegger formuliert - ,ontisch" und gleichzeitig werthaft existent ist
also fur Husser! ,gleichurspriinglich".
22 Goethe, Johann Wolfgang: West-ostlicher Divan, Hamburger Ausgabe , Bd. 2, Miinchen
1981, 72.
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vielmehr urn die Einsicht, class ,ich' mehr bin als mein Leib und Leben, class ,ich
meine Situation' bin, und class mit der Erhaltung meines Kindes mein eigenes
Sein auf dem Spiel steht.
Aber wichtig ist nun: Dieses Erhoren des Rufes ist kein rational-kognitiver Akt,
sondern eine Frage der Emotionen, des ,Herzens' als Rezipient von WertErfahrungen, welche mir erst diese Dimension meiner selbst erschlie!Sen, und, a
fortiori, mich selbst als wert-hafte Existenz. Das Erhorte sind eben Werte, meiner
selbst oder dessen, was mir absolut wert ist, etwa mein Kind, das aber als dieser
,absolute Wert' nicht von der Mutter verschieden oder getrennt ist, denn wie gesagt, ihr Schicksal steht und fallt mit dem ihres Kindes. Die Selbsterhaltung ist
ein ethisches Postulat, da ich mich nur als das, was ich im Innersten bin, erhalten
kann, nur sofern ich den Ruf des Schicksals, der von der Welt her ertont, hore
und ihm folge . Was ich innerlich bin, kann ich jedoch nur erfahren und zu realisieren erhoffen in einem standigen Austausch und einer standigen Verbindung
mit der Welt und der Situation, die sie mir prasentiert, und fur die ich nur emotiv rezeptiv sein kann. ,Schicksal' ist dementsprechend kein anonymes Rufen
(wie man etwa Heidegger verstehen konnte), sondern der Inbegriff dessen, was
ruft: die Welt als Wertewelt, die ich als rationales Wesen nicht in dieser Weise erfahren kann. Was ich im Innersten bin, kann ich aber nur erfahren und realisieren im standigen Austausch mit der Welt und den Situationen, mit denen sie
mich konfrontiert. Es gibt kein Selbst ohne eine Situation, d.i. einen ,Ort', an
dem ich die anderen als auf mich bezogen erlebe in einer Weise, die notwendig
Werte enthalt. Andere sind mir nur adaquat zuganglich in einer Situation, die
werthaft ist - fur mich und andere.

3.

Von der personlichen Berufung zur personlichen Selbstemeuerung durch
,,ethische Epoche". Rechtfertigung meiner selbst gegeniiber mir und
anderen

Wie folge ich dem Ruf aber, nachdem er erhort ist? Den Ruf zu erhoren, mein
innerstes Wesen zu erfahren ist, Husser! zufolge, die Bedingung der Moglichkeit
fur Selbsterneuerung. 23 Doch wie geht das konkret vor sich? Die Selbsterneuerung durch ,ethische Epoche", von der Husser! hier spricht24, kreiert ja nicht ein
neues Selbst, was auch der Ri.ickgriff auf das Mutter-Beispiel verdeutlicht: Indem
das Subjekt die Berufung erfahrt, wird dieses auch explizit zu dem, was sie implizit
schon war (man mag hier an Schelers Begriff des ,individuellen Wesens" denken,
das nun thematisch wird). Oder urn ein anderes Beispiel zu verwenden: Bei einem Menschen, der sein Heldentum in einer unmittelbaren Katastrophensituati-

23

24

Hua 27, 3ff.
Hua 27, 3ff.
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on erst in sich entdeckt, wird sein innerstes Wesen erst gewissermaEen aktualisiert
in dieser Situation. Man konnte hier auch an Jaspers' ,Grenzsituationen" denken, die nun eine ethische Bedeutung annehmen, sofern erst durch sie ein ,Zusich-Kommen' ermoglicht wird. ,Erneuerung" ist also keine ,Neuschopfung',
sondem kann nur als Explizierung, als Aktualisierung eines angelegten Potentials
verstanden werden. Nun muss nicht jede zur personlichen Emeuerung fuhrende
Situation so drastisch sein wie ein Krieg oder ein personlicher Schicksalsschlag;
dennoch ist die von einer solchen ,Epoche' bewirkte ,lnnehaltung' des normalen
Lebensvollzugs nicht weniger drastisch.
Denn - und das ist der springende Punkt - wenn erst einmal dieses neue
Selbst (wie auch immer) entdeckt ist, gibt es kein Zuriick. Es ist ahnlich einer religiosen Konversion: Man kann den ,alten Adam" nie wieder riick-konstituieren,
sondem mit der Konversion ist ein neuer ,Seins-Stil' inauguriert, der nun explizit
erfahren und als Stil prasent ist. Was Husser! in der Krisis von der phanomenologischen Reduktion sagt - class sie einer religiosen Konversion gleiche25 -, ist bereits im individuell-personellen Menschen angelegt und wird nur vor diesem
Hintergrund verstandlich. Die ethische Forderung meiner selbst an mich selbst
kann dann nur darin bestehen, dieses neu entdeckte Selbst und sein Stilideal als
das radikal-individuell meine anzuerkennen und fortan in jedem Augenblick zu
verfolgen. Es besteht fortan, wie Husser! sagt, die ethische Forderung, ,einstimmig mit mir selbst" zu Ieben - als Ideal, wohlgemerkt. ,Einstimmigkeit mit sich
selbst" bedeutet, class jede neue ,Abschattung" meiner selbst diese Einstimmigkeit oder Harmonie nicht zerstort; dies soli das neue Selbsterhaltungsstreben erreichen. In einfachen Worten, in der Rede der ersten Person, formuliert: Ich muss
mir ,treu' bleiben:
In der Konsequenz des Lebens in gutem Gewissen, meinem Sollen, soweit ich es jeweils
erkenne, nach besten Kraften folgend, bleibe ich mir treu, und in dieser echten Selbsterhaltung erwachse ich zum ethischen Menschen, zum Menschen ethischer Sicherheit und
Kraft, und ri.ickschauend habe ich mir bestenfalls nichts vorzuwerfen - was aber doch
nur ein Idealist, dem ich gar nicht ernstlich genugtun werde. Aber es sei so. 26

Die groEtmogliche Annahrung an dieses Ideal bezeichnet Husser! - der Begrifflichkeit Fichtes folgend - mit ,Seligkeit". Das ,selige Leben" ist das vollkommen
einstimmige und gerechtfertigte Leben, worin ich idea/iter aile friiheren und spateren Handlungen integrieren kann. Der so emeuerte und explizit ,gelauterte"
Mensch bietet sich und seiner Umwelt keine Oberraschungen mehr, da der Bekanntheitsstil durchgehend reflektiert und gerechtfertigt ist. Briiche als Briiche
gibt es nicht mehr; sie sind in ihrem Zustandekommen erklart und damit gerechtfertigt.

25

Hua 6, 154.

26 A V 21/97a.

232

SEBASTIAN LUFT

Das ist aber noch nicht alles; denn blieben wir bei diesem Punkt stehen, dann
ware dieser Theorie in der Tat der Vorwurf einer verantwortungslosen Privatethik
zu machen, derzufolge ein Mensch machen konne, was er wolle, solange er anderen gegeni.iber auf seinen inneren Ruf verweisen kann. Der Rekurs auf das ,innere Selbst" ist keine Rechtfertigung, auch wenn jenes der Ausgangspunkt fur diese
ist bzw. sein muss. Husserl ist in letzter Konsequenz freilich kein ,Emotivist',
aber bis zu diesem Punkt der Rekonstruktion war es zumindest seine Absicht, die
Rolle des Gemi.its in der Auffindung des inneren Selbst zu betonen, eine Dimension, die der Rationalitat nicht zuganglich ist.27 Aber ist dies einmal geschehen,
kommt die Vernunft doch zu ihrem Recht. Die Person, sofern sie sich ernsthaft
als moralische bezeichnen kann, muss ihr Selbst sodann einer rationalen Kritik unterwerfen. Dass diese nun folgt, ist ethisch gefordert; Husser! spricht hier auch
von einem ,kategorischen Imperativ", genauer von einem ,ethischen Imperativ"28, der dies kategorisch gebietet. Husserl ist nati.irlich Rationalist, sofern das
Leben - inklusive Wissenschaft und aller darin existierenden Erkenntnisanspri.iche - aus tiefsten Qyellen gerechrftrtigt werden muss. Dies ist eine rationale Forderung, die aus Husserls Glauben an die Fahigkeiten der Vernunft folgt. Der Punkt
ist nur, class der Vernunftglaube nicht selbst wieder rational begri.indet werden
kann, sondern auf eine vor-logische Dimension verweist. Das Vorlogische ist aber
nicht ,irrational', sondern untersteht seinen eigenen material-apriorischen Gesetzen. Die traditionelle Scheidung zwischen ,Herz" und ,Verstand" ist also fur
Husserls Unterscheidung zwischen dem ,wahren Selbst", das zu erleben auf emotiven Widerfahrnissen beruht, und der Kritik, die dieses Selbst rechtfertigen soll,
nicht in Anschlag zu bringen.
Die durch die Erfahrung des eigenen Selbst motivierte Konversion fuhrt nun
zur Selbst-Kritik, und Kritik heiRt in erster Linie Rechifertigung derjenigen H andlungen , die aus dem inneren Selbst flieRen. Rechtfertigung ist aber wesentlich eine intersubjektive Kategorie; ich muss mich selbst rechtfertigen, nicht zuletzt aber
anderen gegeni.iber.29 Auf diese Weise, hofft Husserl, kann der urspri.ingliche Kon-

27

H usser! redet einmal metaphorisch von der , Fackel der logischen Vernunft" (vgl. Hua. 24,
20), die das Dunkel der Emotionen erleuchten soli, aber es ist, wie zu betonen ist, ein
Dunkel .for die Vernunfi und nicht sui generis. U npassend ist auch der Pascalsche Begriff der
logique du coeur, den Scheler verwendet, sofern es sich bei Scheler urn eine ,andere Art' von
Vernunft handelt, die sich die logische Vernunft erst ,zurechtzuinterpretieren' hatte. Es
handelt sich bei H usser! urn eine material-apriorische Struktur, die der Unterscheidung
von mir und anderen noch voraus liegt (,Herz", wenn man den Begriff denn verwenden
mochte, ist also nichtjemandes Herz).
28 Hua. 27, 36, 40f. Zu Husserls Begriff eines ,kategorischen Imperativs" und seiner damit
zusammenhangenden Kritik an Kant vgl. Rinofner, Sonja: Husser/'s Categon'cal Imperative
and His Related Critique ofKant, in : Vandevelde, Pol; Luft, Sebastian (Hrsg.): Epistemology,
Archeology, Ethics. Current Investigations ofHusserl's Corpus, London 2010, 188-210.
29 In diesem Sinne scheint mir auch eine Philosophie, die - wie vor Husser! schon Kant - auf
dem Begriff der Rechtfertigung beruht, toto caelo anders zu sein als neuere Ethikansatze, die
vom Hegelschen Begriff der Anerkennung ausgehen. W ahrend Anerkennung ausschlil!fl!ich
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flikt, die Un-Einstimmigkeit zwischen meinem Selbst und den Anspruchen meiner Gruppe zum Verschwinden gebracht werden. Einstimmigkeit ist damit, ebenso wie Rechtfertigung, sowohl intra- wie intersubjektiv, und sie ist in der Tat ein
ethisches Ideal: Die Selbstrechtfertigung muss versuchen, den Konflikt zu losen
oder weitere Aktivitaten zu planen, die dabei involvierten Konfliktparteien zu
be&iedigen, sei es durch Aktivitat oder BuEe, d.h. die Akzeptanz der gerechten
Strafe. Die Mutter kann etwa anbieten, alternative Handlungen durchzufuhren
oder muss gar, in bestimmten Eillen, die Strafe anerkennen, sofern sie ein Gesetz
iiberschreitet (falls etwa das Abhalten ihres Sohnes vom Eintritt ins Militar unter
Strafe stiinde). Letztlich ist also sowohl Einstimmigkeit mit sich selbst als auch
mit der Gruppe gefordert. Die Person muss sich als die Person, die sie ist (mit ihren
individuellen Werten und Wesenseigenschaften), rational rechrftrtigen, obgleich sie
weder an ihrer urspriinglichen Handlung, die den Konflikt erzeugte, noch an den
Werten, die sie dazu motivierten, etwas andern kann. Rechtfertigung und Wiederherstellung von Einstimmigkeit sind also wesentlich ebenso intersubjektiv, eine
Frage der wechselseitigen Verhandlung und damit auch eine regulative Idee, die
nie voll realisiert sein wird. Ich bin als Einzelmensch der Gemeinschaft, in der
ich lebe, moralisch verpflichtet, und die rationale Kritik, zu der ich ethisch aufgefordert bin, bedeutet, den Konflikt, in dem mein eigenes Selbst mir iiberhaupt
erst erwuchs, idealiter aufzulosen oder ihn zumindest so zu rechtfertigen, class er
fur die Gemeinschaft und damit letztlich fur mich selbst ertraglich und akzeptabel wird. Damit bin ich Teil einer Gemeinschaft, die idealiter genauso Einstimmigkeit mit sich herstellt. Das ist Husserls Ideal der ,Personalitat hoherer Ordnung"30, die sich als Person unter einer intersubjektiven Idee oder einem gemeinschaftlichen Projekt etabliert und damit ihrerseits ein ethisches Ideal ist. Einstimmigkeit in heiden Dimensionen der Personalitat ist also Ziel der Kritik.
Diese Realisierung der ethischen Existenz ist also durchaus eine Frage der Vernunft, namlich konkret der praktischen Vemunft. Sie ist damit aber nicht abgeleitet
von der theoretischen Vernunft, sondern eine Vernunftleistung sui generis. Somit
tritt Ethik, urn ein Motiv von Levinas aufzugreifen, in den Rang einer ,Ersten
Philosophie", wobei die praktische Vernunft nur ein Teil der ,vollen Ethik" ist:
Die volle Ethik umspannt die Logik [...] in allen iiblichen Begrenzungen, ebenso die
Axiologie [...] wie auch jede wie immer zu begrenzende Praktik. Auch jedes wissenschaftliche Erkennen ist zum Beispiel ein "Handeln", und das berufsmalSig der Wahrheit gewidmete Leben des Wissenschaft!ers ist ein "erkenntnisethisches" [...].31

intersubjektiv zu verstehen ist, enthalt der Begriff der Rechtfertigung beide auf einander irrreduzible Elemente, das selbst- wie auch fremdbeziig!iche.
30 Hua 27, 27.
31 Hua 27, 40; vgl. auch Cho, Kah Kyung: Phanomenologie als praktische Philosophie. Motivation
und Ziel der ,,Emeuerung" bei Edmund Husser!, in: Bermes, Christian; Jonas, Julia; Lembeck,
Karl-Heinz (Hrsg.) : Die Stellung des Menschen in der Kultur. Festschrift fur ErnstWolfgang Orth zum 65 . Geburtstag, Wiirzburg 2002, 247-269.
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Aber allgemein gesagt: Diese Leistung vollzieht sich konkret durchaus rational, als
,theoretische' Reflexion i.iber mein Leben und meine Moglichkeiten - in einem
Wort: an der Situation und den Moglichkeiten, die ich darin habe. Es ist aber eine
Frage der praktischen Rationalitat zu eruieren, welche Handlungen moglich, angemessen und gefordert, und wie sie praktisch zu implementieren sind.

4.

Von der moralischen zur transzendentalen Person. Die ethische
Forderung nach einem ~Sinn der Welt'

Wie ist dies nun im Allgemeinen moglich, sofern man i.iber die Stufe des Einzelindividuums hinaus ist? Es geht, was konkrete Handlungsmoglichkeiten und ihre
Realisierung betrifft, generell darum, die Moglichkeiten, die mir offen stehen, zu
erblicken. Den Oberblick i.iber diese Moglichkeiten nun erbringt zunachst und
im Allgemeinen die Wissenschafi. Wissenschaft, als theoretische Rationalitat, erbringt Erklarungen dari.iber, was ist; was der Fall ist, kann aber nur durch das Erwagen von Moglichkeiten definiert werden, sofern jedes Sein eine Realisierung
von Moglichkeiten ist. Wer diese kennt, wei!S auch urn jenes. D ie , freie Phantasievariation", von der Husser! im technischen Sinn im Rahmen der eidetischen
Phanomenologie spricht, ist also nur ein besonderer Fall von dem, was Wissenschaft - ihrerseits eidetisch variiert - tut. Wissenschaft steht damit mittelbar im
Dienste der praktischen Realitat des Menschen in seiner Lebenswelt, sofern das
Erwagen von Handlungsmoglichkeiten der Reflexion iiber Moglichkeiten ,an
sich' n achkommt. Wissenschaft client also ganz generell dem Menschen in seiner
Lebenswelt, hierin besteht ihr eigentlicher Sinn. Ist diese enge Verbindung zwischen heiden - Lebenswelt und Wissenschaft - gekappt, dann ist eben diej enige
Krise erreicht, die Husser! in der Krisis beschreibt. Die ,Krise der Wissenschaften" bedeutet also, class die Lebensweltrelevanz der Wissenschaften nicht mehr
einsichtig ist - und zwar weder fur die Wissenschaftler, noch fur die vorwissenschaftlichen Menschen (insofern ist - nebenbei bemerkt - die dortige Analyse in
den entsprechenden Passagen der Krisis 32 ebenfalls ethisch motiviert). Au!Ser der
offensichtlichen Aufgabe, durch konkrete Forschung neue Wahrheiten zu erbringen, eruiert die Wissenschaft Moglichkeiten, und das sind letztlich nichts anderes
als Existenzweisen des Menschen, Einstimmigkeit universal herzustellen und
damit zu ,absoluter Be&iedigung' allen Strebens zu gelangen. Eine so lche
,personale' Interpretation der Wissenschaft ist moglich, weil menschliche N eugier, die zu wissenschaftlichem Fragen fuhrt, angetrieben ist durch die Unstimmigkeiten, die in der Lebenswelt entdeckt werden, durch Dinge, die ,einfach keinen Sinn ergeben', und es liegt in der menschlichen Natur, diese Konflikte zu losen, urn ,Befriedigung' zu erlangen; ansonsten verzweifeln wir und verfallen der

32

Vgl. den Galilei-Paragraphen 9, Hua 6, 20ff.
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Skepsis. Was das ,Eidos Wissenschaft' anlangt, so ist ihr herausragendes Merkmal
also nicht in erster Linie das, was sie in Bezug auf bestimmte Regionen herausfindet (das ist sozusagen geschenkt), sondern, was dieses Forschen fur das
Menschsein bedeutet.
Fi.ir Husserl strebt die Menschheit damit ewig auf endgi.iltige Wahrheit hin,
wissend, class dies nie im Vollsinne erreicht werden wird, worin jedoch zugleich
die Moglichkeit der Erlosung liegt. Man konnte mit Goethe sagen: ,Wer immer
strebend sich bemi.iht, den konnen wir erlosen. " 33 Dies konnte geradezu als Faustisches Motto i.iber Husserls Meditationen stehen. Diese Husserlsche Auffassung
von der Bedeutung und dem Zweck der Wissenschaft fur die Entwicklung hin
zum ,wahren' Menschentum ist damit der Hegelschen Idee in der Phiinomenologie
des Geistes nicht unahnlich, derzufolge das nati.irliche Bewusstsein auf das Niveau
der Wissenschaft gehoben werden soli, mit dem Unterschied freilich, class fur
Husser! absolutes Wissen eine unerreichbare Limesidee - und keine ,absolute
Konkretion"- ist.
Absolute Wahrheit zu erlangen, ist damit dem Menschen ,triebhaft' eingeschrieben, aber dieses Streben muss in rechte Bahnen gelenkt, es muss - wie
konnte es auch anders sein, will man nicht in einen Individualismus zuriickfallen
- institutionalisiert werden, und so ergibt sich eine ,Stufenfolge der Entwicklung
des Menschentums", welche in der ,Begrundung eines universalen theoretischen lnteresses kulminiert, zugleich in Dienst tretend fur ein universales Interesse praktischer Vernunft", und damit ,erwachst die Wissenscha.ft" 34 . Es gibt also keinen radikalen Bruch zwischen natiirlicher Einstellung und Wissenschaft, sondern Letztere erwachst organisch aus dem alltaglichen Menschentum, sofern das Wesen
des strebenden Menschen ,in Reinheit" oder ,Wesensabstraktion" gefasst ist. Die
Stufenfolge endet schlieiSlich in der transzendentalen Wissenschaft, der Phanomenologie :
Die Stufe endgiiltiger und echt wissenschaftlicher Wissenschaft ist die transzendentale,
Wissenschaft auf dem absoluten Boden der phanomenologischen Subjektivitat, deren
Unendlichkeiten aile Unendlichkeiten der natiirlichen Einstellung in sich fassen.35

Somit sind also die transzendentale Phanomenologie und ihr absoluter Boden,
die transzendentale Subjektivitat, der Endpunkt des gesamtmenschheitlichen
Bemi.ihens. Urn es mit Fichte zu sagen, dem Husserl hier deutlich verpflichtet ist,
die Bestimmung des Menschen liegt in der Philosophie und der Wissenschaft,36
aber diese endet - wie konnte es anders sein - in der Phanomenologie. Sie er-

33
34
35
36

Goethe, Johann Wolfgang: Faust. Der Tragodie erster und zweiter Teil. Uifaust, Miinchen
1986, 359.
Hua. 34, 68ff.
Hua. 34, 70.
So explizit Fichte in Einigen Vorlesungen uber die Bestimmung des Gefehrten, in: Johann Gottlieb Fichtes sammtliche Werke, Bd. 6, Berlin 1845/ 1846, 301.
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hebt, als hochste Form der Wissenschaft, das menschliche Subjekt zu seiner vallen Ausfaltung als Person, welcher Begriff nichts anderes als die menschliche Subjektivitat in ihren weitesten Dimensionen meint. Damit wird ein Begriff verstandlich, der in Husserls Manuskripten nur selten auftaucht, aber im Sinne dieses Stufenbaus als der Gipfelpunkt von Husserls ethischen Oberlegungen angesehen werden kann, namlich die transzendentale Person. Dies ist nicht nur ein anderer Begriff fur ,transzendentale Subjektivitat", sondern die menschliche Person
in Universalitat gefasst, der Mensch im Voilsinne:
Das transzendentale lch als Pol und als Substrat der Allheit der Vermogen ist sozusagen
die transzendentale Person , die durch die phanomenologische Reduktion zur Urstiftung
kommt, die in die Universalitat des konkreten Transzendentalen eintretend sich das voll
umfassende, das alle Vermoglichkeiten ins Spiel bringende Leben zueignet und alle nun
m oglichen Modi, Selbsterhaltung Z U uben, zur Ausbildung bringen kann. Hierbei zeigt
sich, class das naturlich personale Sein und Leben nur eine transzendentale Sonderform
des in allen anderen vermoglichen Wandlungen doch identisch verbleibenden Lebe.n s
[ist] .37

Somit ergibt sich auch hier ein einheitliches oder zumindest widerspruchsfreies
Bild, sofern Husser! das transzendentale Ich selbst, voil ausgefaltet als Person, von
der moralischen Person her denkt. Die ,transzendentale Person", dieser ansonsten
merkwiirdige Begriff, bezeichnet die moralische Person in voller Universalitiit, die
erst idealiter das menschliche Streben befriedigt. Insofern ist sie eine ethischnormative Kategorie: Der Mensch im Idealsinn, der aile Existenzmoglichkeiten
erschopft hat durch den Uberblick vom hochsten Standpunkt aus (dem der transzendentalen Wissenschaft), kann somit eine jeweils optimale Einstellung und
Handlung wahlen, nachdem er sich durch ethische Epoche erneuert hat.
SchlieSlich steilt sich die Frage, zu welchem Endzweck ich das ailes tue. Ganz
einfach gefragt: Wozu die ganze Miihe? Ist moralisches Handeln im skizzierten
Sinn exklusiv eine Frage der eigenen Selbstverwirklichung bzw. konfliktfreien Integration in eine Gruppe, die ihrerseits ihr inneres Wesen entdeckt hat und aile
Individuen in diese Linie bringt nach dem bottom-down-Prinzip? Das setzt aber
offensichtlich voraus - eine sehr groSe Voraussetzung! - , class es iiberhaupt Sinn
in der Welt gibt, einen letzten Sinn, worauf ailes hinstrebt und seine letzte Befriedigung finden kann. Husserl steilt sich in der Tat erstaunlich oft die Frage, ob
die Welt iiberhaupt einen Sinn hat und was folgen wiirde, wenn ailes sinnlos ware.38 Woher kann ich mit solcher Selbstsicherheit sagen, class die Welt Sinn hat?
Vielmehr scheint es doch so zu sein, class es diese Sicherheit weder gibt noch geben kann. Das Gegenteil ist faktisch wahrscheinlicher, bzw. nahezu sicher: class
die Erde, astronomischen Gesetzen folgend, eines Tages abkiihlt, class die Spezies
Mensch, anthropologischen Gesetzen folgend, irgendwann ausstirbt (wenn sie
37

Hua. 34, 200f. ; vgl. auch Luft, Husser/'s Concept ofthe, Transcendental Person ".

38 Vgl. Husser!, Edmund: Wert des Lebens. Wert der Welt. Sittlichkeit (Tugend) und Gluckseligkeit
(1923), in : Husser! Studies 13 (1997), 201-235 .
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sich nicht vorher schon selbst umfassend vernichtet hat), class all die Leistungen
von Wissenschaft und Kultur, wie beeindruckend diese auch sein mogen, sub specie aeterni sinnlos sind. Wieso iiberhaupt leben? Diese in der Tat existentialistische
Frage stellt sich Husser! haufig und sehr ernsthaft.
Husserls Antwort hierauf ist wiederum eine ethische: Es ist ein ethisches Ideal,
eine Teleologie in der Menschheitsgeschichte zu sehen bzw. anzunehmen, und
weiterhin, class die Welt sinnhaft eingerichtet ist und class wir darin einen Platz
und eine Funktion haben, eine Hoffnung also, class alles teleologisch einem Sinn
zustrebt. Das ist Husserls Gottesbegriff: Es regiert ein Logos in der Welt, dem wir
zustreben sollen bzw. mi.issen, der uns i.iberhaupt erst dazu anleitet, ethisch zu
leben. 39 Aber auch dieses Streben ist wiederum kein rationaler Begriff. Husserls
terminus technicus hierfur ist der bereits erwahnte der Liebe: Liebe zur Welt als einem sinnhaften Ganzen, als einem gesamtteleologischen Zusammenhang, der
auch das menschliche Leben umgreift. Das ist selbst ein ethisches Postulat einer
Person, die durch Konversion hindurch ihr Zentral-Selbst entdeckt hat und fortan - trotz aller Absurditat in der Welt - ihr Leben rational ausrichtet. Rational
heifSt hier: sowohl Rechtfertigung vor sich selbst ebenso wie vor anderen (zwei
Seiten einer Medaille) als auch, global gesehen, das Ideal einer durchweg sinnhaften, d.h. rational durchstimmten Welt im Sinne eines ,All-Logos' sich vergegenwartigend. Hatten wir dieses Ideal nicht und hielten es uns nicht standig vor Augen, dann konnten wir - urn es etwas drastisch auszudriicken - ,uns ja aile erhangen'.
Sowohl der Anfangsgrund des ethischen Seins, die Entdeckung des ZentralSelbst, als auch die Endidee einer im Vollsinne sinnhaften Welt sind letztlich
keine Frage einer rationalen Einsicht mehr, sondern Sache des Gemiits, namlich
von Glaube, Liebe, Hoffnung. So kommt die Husserlsche Denkbewegung letztlich wieder zur emotiven Dimension, die den Ausgang der ethischen Uberlegungen bildet, zuriick. Der Faustische Drang des Menschen kann sich zwar nur in
der Wissenschaft als hochster Form der Praxis ,austoben', kommt aber auch nur
zur Ruhe in der Gelassenheit des Glaubens und Hoffens, class die Welt nicht
sinnlos ist, und der Liebe zu dieser Welt, die vom ,ni.ichternen' Standpunkt aus
betrachtet alles andere als ein schones Bild darbietet.
In einer schon formulierten Passage schreibt Husser! mit Bezug auf dieses
,Faustische' Element im Menschen:
Faust sagt: , Kein Hund mi::ichte liinger so Ieben". Im Gegenteil, ein Hund und selbst ein
Mensch, der nur erdgebunden lebt, d.i., der noch nicht [...] die Idee einer ,wahren"
menschlichen Umwelt und ,wahren" Menschentums erschlossen hat, kann sehr wahl so
Ieben. Wir aber nicht. Wir ki::innen auch sagen: So, wie das Denken zum wissenschaftlichen Denken geworden ist, und so, wie das wissenschaftliche auch zum universalen ethi-

39

Vgl. entsprechende Passagen hierzu in Hua. 28, 20. Zu Husserls Teleologie und Gottesbegriff vgl. auch Schuhmann, Karl: Husserls Staatsphilosophie, Miinchen 1988.
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schen Denken geworden ist, und damit die Vernunft geworden ist zur praktischen Vernunft auf dem Grund der Wissenschaft von den praktischen Moglichkeiten und vom
hochsten Guten, ist eine radikale Unbefriedigung da und ein Bewusstsein des "Es kann
so nicht sein", class das absolute Leben ein letztlich irrationales sei, class die Menschheit
nur zufallig und im einzelnen eine ethische Menschheit [ist], class die Welt nur zufallig
und im einzelnen und ganz vorubergehend es zu verkorperter Schonheit und Vernunft
bringt. 40

Das Goethezitat stammt natiirlich aus der beriihmten Anfangsszene im Studierzimmer, in der Faust dariiber klagt, ,Philosophie, Juristerei und Medizin, und
leider auch die Theologie durchaus studiert" zu haben und immer noch nicht zu
wissen, ,was die Welt im Innersten zusammenhalt"41 . Es ist mehr als eine schone
bildungsbiirgerliche Anleihe, class Husserl in diesem Zusammenhang ausdrucklich auf diesen ,Faustischen' Trieb anspielt, die stetige Unzufriedenheit des Menschen, des ,Adam ErdenkloiS", der ,immer strebend sich bemiiht", und dennoch
die ,letzten Ratsel" der Welt niemals entschliisseln kann. Sich mit iiberirdischen
oder - wie man es auch sehen mag- teuflischen Kraften einzulassen, ist jedoch
sicherlich nicht im Sinne der Husserlschen Theorie, die bei allen Anleihen an
Goethes Faust doch radikal diesseitig ist.
Aber auch ein anderer radikal diesseitiger Philosoph, namlich Kant, hat auf die
Idee rekurriert, class das Dbersteigen der rationalen Fahigkeiten des Menschen
zwar die Motivation fur das Aufbieten der besten verniinftigen Kapazitaten ist,
die aber letztlich, angesichts der Grenzen der Vernunft, wiederum auf eine andere Dimension verweisen. Bekanntlich war Kants Motivation, die Vernunftkritik
durchzufuhren, nichts anderes als ,die menschliche Vernunft [selbst], [die] das
besondere Schicksal in einer Gattung ihrer Erkenntnis [hat]: class sie durch Fragen belastigt wird, die sie nicht abweisen kann [... ], die sie aber auch nicht beantworten kann, denn sie iibersteigen alles Vermogen der menschlichen Vernunft"42. Auch bei Kant fuhrt der Gang durch die Vernunftkritik zur Einsicht,
class das, was nicht erkannt und rational beantwortet werden kann, nur durch die
Tat eingelost werden kann. In allen drei Fallen - Goethe, Kant und schlieiSlich
auch Husserl - weist die Einsicht in das Nicht- Wissen der letzten Antworten auf
eine Dimension, die letztlich nicht mehr rational ist, sondern emotiv, sofern die
Hoffnung in einen All-Logos oder ein Konigreich der Zwecke nicht mehr rational begriindbar oder auch nur erkennbar ist. Es ist aber ein moralischer Imperativ, diese Hoffnung am Leben zu erhalten.

40

A V 21/118b.

41 Goethe, Johann Wolfgang: Faust. Der TragOdie erster und zweiter Teil. Uifaust, Miinchen
1986, 345-383.

42 Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunfi, Hamburg 1988, A VII.
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Zusammenfassung und Schluss: die Personjenseits des Dualismus von Herz
und Verstand
So stellt sich also unterm Strich Husserls Gesamtprojekt weitaus differenzierter
dar als vermutet, fugt sich aber doch schon zu einem koharenten Bild zusammen. Es geht Husserl urn die Konstitution eines wahren Menschentums, das sich
von der Tiefe aus bis in die Spitzen verstehen und rechtfertigen lasst und damit,
urn es etwas pathetisch zu formulieren, ,in und aus der Wahrheit' leben kann.
Die Betonung des ,absoluten Sollens" des Individuums sowie die geradezu
eschatologische Hoffuung auf einen Sinn in der Welt (und nicht im Jenseits!) angesichts der faktischen Absurditat tragen insofern durchaus existentialistische Ziige, und es ist erstaunlich, wie sehr Husser! fur diese konkreten Note und existentiellen Fragen offen war; Letztere waren, wie er einmal gegeniiber seinem amerikanischen Schuler Dorion Cairns sagt, ,seit dem En de des Krieges [= 1918] von
,erstrangigem Interesse" (,of primary interest") fur ihn. Existentialist ist er damit
jedoch nicht; im Gegenteil halt er diesen Begriff fur ,unnotig und verwirrend"43.
Gleichwohl ist Husserl auch kein Rationalist etwa im Sinne Kants. Die Alternative ware zu sagen, entweder er geht einen Mittelweg zwischen beiden oder - was
kein Widerspruch hierzu, aber praziser gefasst ware - er hat von Grund aufein anderes Verstiindnis von Emotion und Vemunfi, von Herz und Verstand, und ihrem
Verhaltnis zueinander. Sie bilden keine Dichotomie, keine Opposition, sondern
sind Korrelatbegriffe, abstrakte Gegenpole der konkreten Person, die von Grund
auf gemiithaft ebenso wie vernunftbegabt ist, ohne jedoch jemals in der reinen
Vernunft aufgehen zu konnen, sondern ihre Vernunft nur unter der Leitung der
Emotionen - Glaube und Hoffnung an eine sinnhafte Welt - verantwortungsvoll
betatigen kann. 44 So ist auch dies unterm Strich eine ,Kritik der Vernunft" im
Kantischen Sinn, deren Aufgabe es ist, die Vernunft in ihrem Faustischen Streben
in ihre Schranken zu weisen, urn so Raum zu schaffen fur moralisches Handeln.
So beseelt auch Husser! die Hoffnung auf eine vom Menschen zu realisierende
moralische Welt. Damit bleibt er also auch in dieser Hinsicht der Grundidee der
Aufklarung, wenn auch in gewandelter Weise, verpflichtet. 45

43
44
45

Zitiert nach Cairns, Dorion : Conversations with Husser! and Fink, Den Haag 1976, 60.
Vgl. Melle, Husserls personalistische Ethik.
Dieser Text wurde mehrmals sowohl auf Englisch wie auf Deutsch vorgetragen: beim Kongress der Osterreichischen Gesellschaft fur Philosophie in Graz im Ju~i 2007,_ an d~r Karl~
Universitat Prag und der Slowakischen Akademie fur Wissenschaft~n m _Bratls~ava 1m J~lt
2007 und auf der Tagung der Society for Phenomenology and EXJstenual _Phtlosophy _I?
Chicago im Oktober 2007. Ich danke allen Teilnehmem fur _ihr~ konstrukuv_en und knttschen Bemerkungen, die ich fur diese Endversion zu beriickstchugen suchte, msbesondere
Sonja Rinofner, Henning Peucker, Sophie Loidolt, ~el Novotny, J_aroslava Vydrowa,
David Carr und Arun Iyer. Ein besonderer Dank fur eme letzte Durchstcht -~n_d Korrekt~r
geht an die Herausgeber dieses Bandes. Aile ausstehenden Fehler gehen naturltch auf metne Rechnung.
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